





An Empirical Study on Japanese Happiness:




In this paper, we surveyed previous studies on empirical research on Japanese 
happiness, and summarized the determinants of Japanese happiness. In particular, 
we reviewed a series of research results that continued from the middle of the 
2000s, and grasped the estimation method of happiness function, analysis viewpoint, 
data used for analysis, the hypothesis and the verification results of the determinant 
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日本人の幸福感の実証的研究（その１）
され始めたのは1990年代に入ってからであり，Inglehart（1990），Larsen














































































学21世紀 COE が構築した「大阪大学 COE 月次データ」5，「くらしの好みと
満足度についてのアンケート」（国内調査・2004年調査～2006年調査），「く
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